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.9L6stract
In 1554, in a dying Medieval Spain a novel was published. The author is
still anonymous, and the real reasons for his anonymity are yet to be
determined. HoweYer, with the birth of this short autobiographical novel an

entire literary genre emerged.

One question could come to mind when one reads the title of this work,
that is: "What do Persian and Spanish literature have in common?" To answer
this, and many other similar questions, one must take an in·de.pth look at the
history of both countrie,. Thus focuses this study in its first chapter. It then
continues with the examination of the literature of both countries, to lay out the
foundation for a thorough comparison with one another.

On the other hand, it is the aim of the author to throw some light on the
ever so obscure world of Persian literature, so little known to the Western eye.
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I ntrotfucci6n
Embarcarse en un proyccto de esta indole necesita una extensa
investigaci6n, dado que el lema, segun mis lccturas, no ha sido tratado antes.
Naturalmente, en el curso de este estudio, he encontrado algunas dificultades

inevitables. Por ejemplo, el hecho que muchos autores persas son muy poco
conocidos en el mundo occidental. Asf que tuve que dedicar una parte del
segundo capitulo para presentarselos al lector. Jgualmente, para dar a conocer
mejor a estos autores, he usado claves fon6ticas cuando rnenciono nombres de
personas u obras en persa. La lista de estas claves aparece en el ap6ndice.

La picaresca espafiola es un gCnero literaric que ha trafdo consigo no
s6lo un nuevo estilo de escribir, sino una clase singular entera de pensamiento.

En hecho, este g6nero lleg6 a formar parte de lo que seria el Renacimiento. Mi
intenci6n es ilustrar este aspecto de Ia picaresca y otros puntas que discutir6
mas tarde.

Muy pocas obras persas, especialmente las muy antiguas que cito a
menudo aquf, est3n traducidas a idiomas conocidos por mf y ha sido mi tarea
traducir extractos de estas a! castellano. Es importante que al traducir una obra
satirica se preste mucho cuidado, pues en Ia mayorfa de los casos el escritor
satirico usa el doble sentido de una palabra o hace referencias a eventos
hist6ricos. Por tanto, he tratado limitar las explicaciones suplementarias y hacer
que Ia traducci6n sea autosuficiente. Por fortuna, Ia similitud entre el idioma
persa y el castellano en cuanto a gram<itica y algunas expresiones idiom3.ticas
hizo que mi trabajo fuese mas facil de lo que me imaginaba. Serfa muy
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interesante estudiar tales semejanzas, pero

~se

no es un tema que discuto en

esta tesis.
La selecci6n de las citas penms en el segundo capitulo tiene el prop6sito
de presentar Ia extensa garna de Ia literatura satirica persa. Tratar Ia s<itira como
tema principal, en Iugar de un equivalente picaresco persa, result6 mas

apropiado despues Ge cumplir Ia primeras etapas de Ia investigaci6n. En primer
Iugar, antes del siglo diecinueve, Ia narraci6n y el arte de escribir novelas en Ia

literatura pcrsa no gozaron la popularidad que tuvo Ia poesla.

Segu~do,

el

Ultimo capftulo muestra que las Unicas equivalencias halladas fueron unos

episodios aislados entre unas obras en persa y otras en castellano, el sentido

satirico de cada uno de estos generos literarios, ciertos ternas sociales, algunos
problemas cotidianos de Ia gente y el lenguaje sencillo, y a veces

vulg~r.

de

estas obras.
En una comparaci6n literaria, se deben considerar tanto los contrastes
como las semejanzas. Pero, en un ambiente en que los elementos comparados
no son de Ia mismn categorfa, es diffcil partir de una base de estudio coherente.
Me retiero al hecho que Ia novela picaresca p'Jsee unas caracterfsticas distintas,
que adem:is de hacerla singular, como observaremos mas adelante en Ia tesis,
han originado en una gCnero propio a ella. Por otro lado, no ha existido una
singularidad semejante en Iran. En el caso de dos cantidades matematicas de
diversas clases, por ejemplo el centfmetro y Ia liga, se debe convertirlas a una
medida comU.n para poder hacer las operaciones que se requieran. Igualmente,
trate de dividir y de seleccionar los atributos comunes de ambas literaturas para
hacer Ia comparaci6n que este estudio representa.
Un hallazgo interesante fue encontrar dos historias muy parecidas: Viso-Ramin y La Celestina. La primera es Ia inmortal obra persa de Gorgani,
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escrita en verso, y Ia segunda es el trabajo de Fernando de Rojas, que crfticos
como Parker (1969) categorizan como Ia primera novela del genera picaresco.
La afinidad entre ambcs obras es asombrosa.

Es necesario afiadir que cuando he podido encontrar las citas en ingies,
las he usado en ese idioma. Y de acuerdo a las instrucciones de Ia Universidad
de Edith Cowan, Ia bibliografia y las primeras paginas de Ia tesis esmn escritas

en ingles, tambi6n.
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Capitu{o 2
La picaresca espaiiofa

Para hacer una investigacion literaria de esta magnitud debemos
considerar algunos factores. Uno de estos es el factor hist6rico. AI establecer

un patrOn hist6rico relacionado a los acontecimientos socio-pulfticos y
economicos, es posible comprender en parte el porque del genera picaresco.

Naturalmente, si vemos Ia historia como una cadena continua, no sera
suficiente hablar solo de un periodo espccifico. Se debe indagar tambien un

poco en Ia hist.oria pre-picaresca. Ademlis, en Ia comparaci6n de las dos
literaturas (Ia espanola y Ia persa, como hemos establecido antes) es necesario

estudiar los orfgenes de los dos g6neros. Esto se consigue a traves de un estudio
social que suplementa el hist6rico. En otras palabras, las caracterfsticas sociales

de un estilo literario, y el efecto que 6ste tiene sabre Ia sociedad, son hechos

detenninantes en una comparaci6n literaria.
SegUn mochas fuentes, Ia novela picaresca empieza con la publicaci6n
de El Lazarillo de Tormes. Por ejemplo, Bjornson escribe que Lo Vida del
Lazarillo de Tormes se publico, por primera vez, en 1554; y aunque en ninguna

p3gina aparece la palabra pfcaro o picaresca, se asocia esta novela con otras
como El Buscon o Guznuin de Aljarache. (Bjornson, 1979, pag.3) Alexander
Parker mantiene Io mismo:"Lozarillo de Tormes was thus a precursor of a
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genre that still had a long time to wait before being born. Nonetheless, it fits
exactly into de picture here sketched of the genesis cf the picareoque
novei".(Parker, 1969, pag.24) Sin embargo, algunos crfticos comentan que es

posible que La Celestina sea Ia novela que marca el principia de esta escuela
literaria. El mismo Bjornson, analizando el frontispicio de Ia obra de Ubeda, La
Ncara Justina, comenta que La Justina, E/ Lazarillo y La Celestina tienen en

comUn h6roes picarescos, y que los libros tratan Ia vida picaresca. (Bjornson,
1979, pag.69) Teniendo en cuenta esto y el hecho que La Celestina fue

publicada antes de todas las otras novelas mencionadas, se puede deducir que
por lo menos, en el sentido cronologico, Ia obra de Rojas fue Ia primera de este

g6nero literario. Es mas, Parker sostiene que Ia t6cnica de escribir novelas

picarescas no era nueva en cuanto a Ia aparici6n de El Lazari/lo en Ia literatura
espanola. Parker dice que Rojas habfa dado un ejemplo de este genero al final
del siglo quince.(Parker, 1969, pftg.25) De cualquier fonna, Ia novela picaresca

aparece en la Hteratura espafiola porque escritores como Francisco de Quevedo,
Fernando de Rojas, y Mateo Aleman reconocen Ia necesidad de hablar de las

penas de Ia gente, uno de los numerosos temas que se destacan en este genero
literario. Igualmente, otros aspectos temas la situaci6n econ6mica y el
panorama social de la Espafi.a de esa epoca. A continuaci6n, se presenta un
breve estudio sobre Ia historia polftica y sus consecuencias socio-econ6micas.
Dado, tambien, que La Celestina se publica en 1499, el esfuerzo de este zutor
se concentra sobre los acontecimientos que tuvieron algun efecto sobre Ia
creaci6n de esta obra literaria y de las otras de su clase.
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Por otro !ado, y particularmenw en nuestro caso, Ia etimologia de Ia
palabra picaresca o p{caro es muy significativa, y ambigua a Ia misma vez.
Por lo tanto, antes de estudiar Ia historia, indagamos en el origen de Ia palabra

p{caro.
Empezamos con Ia etimologia de Ia palabra pfcaro o picaresca. Muchas
personas han tratado de hallar un solo origen para esta palabra. Por ejemplo,
Corominas, citado por Alborg, dice: ''p{caro ha originado del vocablo frances

picard," que a su vez viene de Picardy, una region de Francia." (J. L. Alborg,
1986, pag.765) El mismo Alborg usa, mas adelante, aT. E. May como testigo:

"May recuerda que picardos -corrupci6n de bigardos- fueron llamados tambi6n
unos herejes de Bohemia durante el siglo XV .. .identificados con gentes de Ia
baja sociedad." (Aborg,J986, pag.765) Sobre este ultimo detalle, H. Sieber
sostiene tambien que bigardo, es un derivado de una secta religiosa, Hamada

Pygard, cuyos miembros habian formado bandas de mendigos. (Sieber, 1977,
pag.7) Por Jo general, Ia mayoria de estos investigadores piensa que el vocablo

pfcaro aparece a finales del siglo dieciseis, y que significaba engatioso y el que
vive a lo bohemio. No obstante, Alborg opina de modo diferente sobre Ia fecha
de Ia aparicion de Ia palabra en los textos espafioles. Y cree que Ia Carta del

Hac hiller de Arcadia, de Espana de Salazar, y Ia Farsa Custodia, de Bartolome
Palau, usan esta palabra por primera vez, y que afiade que este ultimo fue
publicado entre 1541 y 1547. (Alborg, 1986, pag.766)
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Despues de leer estos comentarios, es evidente que nadie ha logrado
!c~avfa

concluir definitivamente emil es el origen del t6nnino p{caro. Sin

embargo, para el intento de Ia presente investigaci6n, se pueden aceptar todos
los citados arriba, ya que se aproximan a un significado similar.

!Jilstoria

ae 'Espafia:1400-1650

Por lo general, Ia historia sirve para el amilisis de diversos aspectos de
una sociedad. Esto es precisarnente lo que se tratara de presentar en los
siguientes p:irrafos. Por razones bien claras, no se ha tratado de justificar lo
sucedido, sOlo se narra brevemente lo que Espafia vivi6 durante este periodo y

lo que concierne directamente Ia creaci6n del tipo de literatura antedicha. Se

debe tener en cuenta, no obstar.te, que Espafia tiene una historia larga y que una
mirada a solo dos siglos no ayudani a en tender esa tierra completamente.
Desde mucho antes del siglo XIV, Espana experimentaba unos
momentos confusos y diffciles. Confusos, porque atravesaba un periodo de

anarqufa. Toda Ia peninsula estaba dividida en reinos distintos, cada uno de

ellos gobernado por una familia noble o real. Gonzalez Jimenez, en su articulo
en el Gran Encic/opedia RIALP, observa que:
Mientras Castilla se desangraba en Ia anarqufa (sublevaciones
nobiliarias, revueltas de burgueses en Sahagun y Compostela),
Alfonso I se decidi6 por completo, con un entusiasmo de cruzado, a
Ia obra de Ia reconquista, De este enlace afortunado [o sea del
matrimonio entre Petronila y el Conde de Barcelona Ramon
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Berenguer IV] saldria Ia union entre Aragon y Catah1iia. (Gonziilez,
1979, pag.55)

La cita indica que anterionnente estos estados existi'an separadamente. rvt:is
adelante, el mismo autor escribe: "La crisis de Ia reconquista de Andalucfa y
Murcia preludfa el reinado problematico de Allonso X el Sabio (1252-1284)."
(Gonziilez, 1979, pag.56)
Los autores del libro lntroducci6n a Ia Historia de Espana describen Ia

situaci6n hist6rica en forma mas concisa al hablar de los problemas sociales:
"La nobleza se enzarz6 en una serie de luchas internas ... Los Lunas y Guerreas
pelearon en Aragon; Centelles y Soler, en Valencia; agramonteses y
beamonteses, en Navarra; y los reinos de Castilla y Le6n conocieron los

momentos mas diffciles de su historia, pues las luchas nobiliarias entre las

distintas facciones contaron con la colaboraci6n de los reyes Enrique III, Juan
11 y Enrique IV." (Ubieto, Regia, Jover, Seco, 1981, p:lg. 252)
Todo esto prepararia un fondo para Ia proxima etapa de Ia historia
espanola: La Edad Modema. Un periodo en el que Espana ve grandes cambios.
Empero, antes que empieze Ia historia modema, es necesario considerar el

estado social, y el econ6mico tam bien, que resultarla en Ia Espana moderna.
Hacia el final de Ia Baja Ectad Media, Ia presion econ6mica incita unos

movimientos iniciados por las llamadas 'clases sociales inferiores'. Por

ejemplo: "En Galicia lo:; pecheros tuvieron que levantarse contra sus sefiores
(1467), originando Ia revuelta de las 'hermandades'." (Ubieto et al.,l98l, pag.
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252) Surgieron, tambien, otros movimientos mas organizados. Entre estos, el
famoso movimiento de Hermandades, conocido mucho antes que los Reyes
Cat6licos, y que floreci6 d:Jlante el principio de Ia Edad Media. (Ubieto et al.,
1981 pag. 253) A lo largo de Ia historia, se iniciaron y se cerraron varias
Hermandades. Unas lograron llegar a un estado mn elevado que incluso podian

mantener relaciones comerciales con otros pafses europeos. En cierto punta de

su existencia, gozaban tambiC:n de Ia protecci6n real.
La opresi6n en Espafia no ha sido sic:mpre politica o econ6mica. Las
minorias religiosas sufrieron tanto como los cristianos. Los musulrnanes,
especialmente los que una vez gobernaron en Ia mayor parte de Ia peninsula,
despues de largas guerras y derrotas a manos de las fuerzas cristianas, se

convirtieron en un pueblo subyugado. En algunos reinados,

lleg6 a estar

prohibido el ejercicio pUblico de su fe. Los judios tambi6n sufrieron mochas
injusticias. Muchos fueron expulsados dei pafs, y otros se convirtieron al
cristianismo,

aunque siguieron practicando el judafsmo en sus casas,

escondidos del ojo inquisidor de las autoridades.
Durante el periodo de los Reyes Cat61icos (1474-1516), Espana
experiment6 unos acontecimientos importantes. Ante todo, Ia Reconquista
habia terminado. Es decir, a! principio de 1492 llega el "final del proceso
secular de Ia Reconquista que habia conferido un sello espedal a todo el
Medievo espafiol." (Gonzalez, 1979, pag.58) Para conseguir esto, era necesario
que los monarcas pudiesen controlar todo. La religion, siendo una parte muy
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importante de Ia vida de aquel tiempo, fue el instrumento que comenzaron a
usar para lograr su proposito. Ademas, de acuerdo a Suarez Fernandez: "El
establecimiento de Ia lnquisici6n, Ia supresi6n del judafsmo y Ia conversion de

los musulmanes no son fen6menos aislados sino que fonnan parte de un mismo
proceso polftico."(Femandez, 1979, pag. 253) La Reconquista, naturalmente,
fue un proceso complejo y, ademas, se trataba mas de conquista del territorio
que los musulmanes habfan ocupado. Los Reyes Cat61icos tenfan un pacta con
las ciudades moras que les garantizaba la protecci6n de su fe. Por eso, se debfa
romper este acuerdo para poder reposeer las partes habitadas por los moros. AI

principia, los monarcas espafioles trataron de usar medias pacificos para que el
progreso de Ia conversion se accelerase, pero los reyes y Ia iglesia no lo
consideraban suficientemente nipido. Entonces,

Cisneros recurri6 a una

polftica mas dura, dUndole a los musulmanes un perfodo especffico para
convertirse al cristianismo o para irse del pafs. Esto tuvo consecuencias m:is

graves de las previstas por los reyes. Empezaron revueltas en varias parte3 del
reinadu. La suerte, sin embargo, les sonrio a los monarcas y con esta excusa
declararon que eran los musulmanes los que habfan quebrada el acuerdo y de
esta manera pudieron eJiminar el obst:iculo musulm:in. Asf, Ia fe .-;ristiana logr6
ser Ia unica permitida en Espana. (Fernandez, 1979, pag. 253)

El segundo acontecimiento que marca una etapa de mucho significado es
el descubrimiento del continente americano, o el Nuevo Mundo, por Cristobal
Col6n en 1492. Las consecuencias de este evento historico fueron enormes.
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Antes del descubrimiento, Ia situacion economica de Ia peninsula iberica no era
buena. Se menciono antes que en los •lltimos afios del periodo bajomedieval
una crisis econ6mica habia afectado toda Espana. La aventura de Colon abrio la

puerta a una riqueza inmensa. La transici6n de Ia pobreza a Ia riqueza empez6
durante el reinado de los Reyes Cat6licos: "a partir del ultimo cuarto del siglo
XV asistimos al cambio de coyuntura, de Ia depresi6n de la Baja Edad Media a
la expansion del siglo XVI, condicionada esta ultima por Ia entrada de metales
preciosos americanos." (Ubieto et al., 1981 pag. 270)
La poblacion de Espana a principios del siglo XVI era nueve millones de

habitantes, aproximadamente. La mayoria vivia en el campo, es decir, un 83%
de Ia cifra total trabajaba en los campos produciendo Ia mitad de Ia riqueza

nacional que consistia en agricultura y ganaderfa. Por eso, Ia posesi6n de tierra
era muy importante. En efect0 1r._ aristocracia, una minoria como en cualquier
1

pais, controlaba Ia mayor parte de los terrenos agrarios: un 98%. El clero

tambien ocupaba puestos importantes en la escaia social de Espana, dando este
politicos y diplomiiticos. La clase media, que cntonces era poco numerosa,

cumplia cargos esenciales en el estado espafiol: "las finanzas, los principales
cargos publicos relacionados con la corte y los municipios, y el escalon
superior del artesanado." (Ubieto et al., 1981, pp.274-6) Por otro !ado, la gente

pobre, como los artesanos, braceros y trabajadores de sueldo modesto, vivia
una vida muy dura.
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En este periodo Ia cultura europea, en general, experimenta varios
cambios. Primero, el Renacimiento italiano se extiende nipidamente por toda
Europa occidental. El Renacimiento da comienzo a una nueva filosofia y otro
tipo de pensamiento. La actitud del europeo cambia, o por lo menos reacciona
favorablemente de cara a estas novedades. El Renacimiento espanol introduce

aspectos nuevas del modemismo renacentista europeo, no s6lo en la cultura
sino en otros aspectos de la vida. Ademtls, estilos como el plateresco influyen
el arte y Ia literatura. Aparte de todo esto, Espana vive Ia Reforma cat6lica,
siendo su arquitecto principal el cardenal Francisco de Cisneros. Esto rescata a1
pais de los tiempos negros de Ia Inquisici6n. Espana ve "Ia apertura hacia el
humanismo cristiano occidental." (Ubieto et al., 1981, pp.289-291)

Impacto socia( y (a aparicwn ae (a noveCa picaresca
Estudiar las causas que contribuyeron a Ia aparici6n de Ia novela
picaresca en Espana, y especialmente el panorama social de aquella epoca, es

uno de los factores mas determinantes para Ia comparaci6n literaria que
formula Ia base de esta tesis. Hemos dicho anteriormente que Espana
atravesaba, en los siglos XV y XVI, unos cambios importantes, en cuanto a su

politica exterior, su econom(a interior y su estructura social. El hambre, Ia
pobreza, Ia delincuencia (y de esta, tal vez, Ia picardfa) y Ia caballeria y el

heroismo, en contraste, fueron conceptos qae sobresalian mas en la Espana de
esa epoca. Los cambios del gobiemo no ayudaban mucho a Ia estabilizaci6n de
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un orden social. Es tambi6n muy curiosa que en este perfodo las Americas

fueron colonizadas, y su oro se trasporto a Ia madre patria, ertriqueciendola.
Pero, pese a Ia cantidad de este oro, el pais continuaba sufriendo gran pobreza
por su economfa mal administrada. Probablemente, esto fue causado por Ia
politica expansionista de los Reyes Cat6licos y sus sucesores, lema que queda
fuera del alcance de este estudio.
En relaci6n a Ia literatura, el humanismo renacentista, por un !ado, y Ia

necesidad de una innovaci6n, por el otro, empezaban a rechazar los estilos ya
anticuados de los libros de caballerfa y de Ia novela pastoril. No se debe pensar
que la exigencia del lector motiv6 Ia creaci6n de un estilo nuevo. En aquella
6poca el concepto de escribir para un pUblico no existfa, o quiz<is se

consideraba algo degenerado. Como prueba, es suficiente recordm que el arte
de escribir, como todos los otros artes, estaba a! servicio de los nobles, de los
ricos, y de Ia monarqula, sobre todo. Hasta las mismas novelas en cuesti6n,

como El Lazaril/o y El Busc6n, fueron esr.ritas para personas de mucha

importancia, y ademiis necesitaron tener un patrocinador para que se
publicasen. Las dos novelas mencionadas, est<in dedicadas a una cierta 'vuestra
merced'.

En el pillafo anterior se mencion6 que el humanismo era uno de los

temas que Ia literatura espanola

comenzaba a explorar Numerosos

investigadores han asociado esto con Ia novela picaresca; en contraste a los

estilos ya fuera de moda, como d caballeresco, el pastoril, el heroico, y el
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romantico. Naturalmente, el alba del Renacimiento contribuy6 mucho a

humanizar el arte novelesco. Sin embarg-o, el humanismo que se asocia con
elias no es el que conocemos hoy. Hoy dia, el humanismo se usa cuando un
autor siente y se preocupa por el bienestar de otros, por ejemplo. Mas, el lema

humanfstico, una de las partes esenciales del g6nero picaresco, fue meramente
el realismo que faltaba en las obras escritas en aquel period a. En otras palabras,

Ia novedad de lo picaresco yace en tratar de ver eJ. mundo como lo hace Ia gente

comlln, y de hablar de sus penas y aventuras, no de Ia nobleza con toda su
gloria y fantasia que tanto deslumbraba al lector de entonces. En este sentido,

lo picaresco sf que es humanfstico. Pero, como veremos en las paginas
siguientes, la crueldad, el engafio y muchos otros adjetivos peyorativos que se
asocian con Ia novela picaresca, Ia conviene totalmente en antihumanistica. Es

dificil precisar con extractos que den evidencia clara de esta afinnaci6n. No
obstante, el autor de la novela picaresca comunica allector el tema humanfstico

ayudado por unos prop6sitos auxiliares como el hambre y Ia tacafieria. Si bien,
cada uno de estos goza de Ia misma imponancia. Es decir, el tema humanistico

del genero picaresco aunque no muy evidente, constituyen los aspectos m:is
caracteristicos que lo distinguen de los otros generos literarios. Un pasaje tipico
que encapsula estos temas en pocus lfneas se encuentra en las paginas de E/

Busc6n. En el tercer capitulo, cuando todos los estudiantes del avaro licenciado
Cabra, se sientan a comer, Quevedo escribe:
Acabando de decirlo, ech6se su escudilla a pechos, diciendo:
'Todo esto es salud, y otro tanto ingenio.' jMal ingenio te acabe!,

21
decfa yo entre ml, cuando vi un mozo medio esplritu y tan flaco, con
un plato de carne en las manos, que parecfa que Ia habfa quitado de
sf mismo.
La crueldad de Cabra est\ representada directamente aquf en Ia descripci6n del
"mozo". Por otro !ado, el homanismo est\ oculto en Ia compasi6n que le
muestra el heroe.
H. Sieber, analizando los efectos de Ia picaresca espanola en Ia sociedad
del siglo dieciseis, comenta: "The 'literature of roguery' has always been of
interest to literate society but it reached the proportion of an international
obsession precisely at the end of the 16th century." (Sieber, 1977, pag.9) Esto

refleja muy bien una de las consecuencias que trajo consigo este g6nero. Sieber
afrrrna tambien que Ia sociedad literaria habfa llegado a un punta estatico, y que

la aparici6n de la novela en cuesti6n le dio motivo para resucitar de nuevo.
Los historiadores usan una variedad de Iibras para informarnos de los
acontecimientos del pasado. Estos Iibras tratan puramente de historia y
acontecimientos politicos. No obstante, como dice Alborg, el valor social de Ia
picaresca debe considerarse como 'documento social' (Aiborg, 1986, pag.751).
Asf es que para estudiar Ia historia de Espana del siglo quince y dieciseis no
hay que estudiar los episodios de E/ Lazaril/o, por ejemplo. La literatura
picaresca puede calificarse como critica social. R. Bjornson, al hablar de Ia
continuaci6n de Ia tradici6n picaresca despues de Salas y Castilo [dos autores
que han escrito novelas picarescas] afirma que: "lower-class wandering
individuals suffer the distortion of their personalities as a consequence of
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pressures imposed upon them by a corrupt society." (R. Bjornson, 1979,
pag.I04) En efecto, Bjornson en su libro The Picaresque Hero in European

Fiction analiza varias novelas picarescas y mantiene que cada una critica Ia
sociedad de un modo u otro.
Ahora que conocemos un poco los efectos que tuvo Ia novela picaresca
en Ia sociedad espanola, veamos cual fue su contribuci6n en el plano mundial.
Segun sostiene Ia mayoria de los investigadores citados en este estudio, el estilo
picaresco se inicia por primera vez en Espafia. Consecuentemente, es f3.cil

deducir que su efecto en el resto de Ia sociedad Europa no ha sido tan grande

como en Espafia. Por otro lado, si consideramos el tema renacentista de esta
literatura, vemos que Italia ya habfa empezado su recorrido libertador con el

Renacimiento. Sucedfa lo mismo en otros pafses de Ia regiOn, y Alemania
rompfa las cadenas que Ia ataban a su pasado medieval. De todas maneras, Ia

influencia de este g6nero literarie en Ia literatura europea fue significante. Par
ejemplo, en Alemania Ia picaresca espanola tuvo mas exito que en Italia; pues,
como dice Sieber, los alemanes ya tenfan novelas como Till Eulenspiegel y

Erziehungsroman que prepararon a! lector para Ia Ilegada de Ia picaresca
espanola.(Sieber, 1977, pag.40) Sieber anade que en Francia, que ya estaba
Iista para Ia importaci6n de Ia picaresca de Espana, el realismo y Ia satira de
esta clase de novela inspiraron a escritores como Charles Sorel (1602-1674) y
Paul Scarmn (1610-1660) lo suficientepara que se desviaran de Ia norma del
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periodo y para que acentuasen mas los problemas sociales (Sieber, 1977,
p~.g.46).

Todo Io antedicho afirma que el genero picaresco tuvo exito con Ia cla8e
baja de Ia sociedad precisarnente porque, primero, hablaba de ella, y de su

pena, de sus aventuras y momentos graciosos, de sus picardfas, etc. Y, segundo,
porque fueron escritas con un Ienguaje senciilo que el pueblo podia

comprender. La estructura autobiogr:ifica de Ia novela Ia hacia mucho mas
interesante que los otros g6neros literarios de Ia Cpoca. Hay que tener en cuenta
que el hombre del siglo quince y dieciseis no era muy culto. Le costaba
entender un texto pesado. El cuadro que nos dibuja Blackburn cuando explica

Ia aparici6n de Ia novela picaresca coincide cor- lo que he tratado de presentar
aqul:

A picaresque novel is a seriocomic fonn that tends to appear at times
when the literary imagination is unusally threatened by catastrophe:
that is, at times when the very idea of existence commingles with the
world of illusions. (Blackburn, 1979, pag.I4)
Este ilusionismo al que Blackburn alude, y que yo subrayo, es el elemento
clave en el debate acerca de Ia historia literaria que acaba con Ia novela
picaresca. Sabemos que antes de Ia novela picaresca Ia literatura espanola
flotaba en un atmosfera romantica, con de heroes, caballeros y gentil hombres

que exhibfan honradez y que vivfan situaciones amorosas de tipo casi
platonico. Est.1s novelas reflejaban un idealismo alejado ya de Ia vida ordinaria.
Todo esto creaba una ilusion que al principio probablemente divertla a Ia gente
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pero que, poco a poco, perdfa su color. Por otro lado, la situaci6n econ6mica
del pafs no era tan satisfactoria como para que el pueblo pudiera entregarse a Ia
gloria de Ia literatura de Ia epoca sin tener que silenciar el grufiido de su

est6mago vacfo.
La estructura de una novela puede aclarar mas de lo que se puede
imaginar. La tesis,en esta parte de estudio, pasa a analizar Ia estructura del
genero picaresco, para poder hallar sus rafces a traves de ella misma. Mas abajo

se vera que relaci6n tiene esa con las raices sociales de Ia picaresca espafiola.
La primera caracterfstica que se nota al leer una novela picaresca es su
forma autobiografica. La narrativa existfa ya como arte escrito. Pero la

narraci6n en primera persona era una novedad, especialmente en Ia forma que
se present6 en las novelas picarescas. Por lo general, las novelas picarescas

manifiestan "una misma estructura o disposici6n: son relatos autobiognificos."
(Alborg, 1986, pag. 749) Aunque cada novela, igual que el individuo que las
crea, es diferente, parece que despues de Ia publicaci6n de La Vida del

Lazarillo de Tormes, una nueva etapa literaria habfa sido marcada en Espafia.
Por ejemplo, Parker dice: "The autobiographical form, although adopted by
many novelists, is not essencial; the distinguishing feature of the genre is the
atmosphere of delinquency." (A.Parker, 1967, pag.6) R. Bjornson defiende y
aplaude el genero picaresco: "As in genuine autobiography, the reader tends to
believe and sympathize with such narrators, and the author of Lazarillo relies
upon this tendency to convey the moral and social ramifications of his 'vulgar'
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protagonist's experiences in a harsh and hypocritcal world." (Bjomson, 1977,
pag.8) Este critico adopta una perspectiva mas sociol6gica, tan valida como Ia
literaria. Blackburn, por so parte, habla de otra dimension, Ia del tiempo: ''The
autbiographical form of the novel signifies •n interplay of past and present that
gives a confessional design: the uncovering of the past is revelation of the
present." (Blackburn, 1979, pag.32)
El debate se hac<' mas interesante cuando algunos de estos

investigadores tratan de buscar raices psicol6gicas en los antares de Ia novela
picaresca. Muchos sostienen que el cuento del p{caro es una reflecci6n

distorcionada del mismo autor con Ia que trata criticar Ia sociedad injusta y Ia
pobreza. El hecho que Ell.azarillo esta escrito por on autor an6nimo muestra

que su creador hubiese corrido peligro haber firmado Ia obra con su nombre.
Podria haber sido perseguido por la Santa Inquisici6n que todavia ejercfa cierta
influencia en Espafia· "Within a year after the establishment of the Index,

l.azarillo was included among the books considered dangerous to the faith or

moral good Catholics." (Bjornson, 1977, pag.43) Otro punto que sostienen
algunos investigadores, es el que trata de Ia fe de autores como Mateo Aleman
y el autor de E/ Lazarillo. Bjornson aclara que Ia Inquisici6n persegufa a los
converses y que, por otro lado, los escritores converses no rechazaban el

Cristianismo sino se quejaban que Espafia no era suficientemente cristiana.
Luego aiiade que esto es lo que hace Aleman con Guzman de Aifarache, y que
el autor an6nimo del Lazarillo podia ser un converso. (Bjornson, 1977, pag.19)
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El Lazarillo, El Busc6n, Guzman de A/farache y otros libros picarescos

tienen protagonistas que son gente ordinaria, sin descendencia establecida o
noble al contrario de las novelas anteriores a ellos, con sus hCroes con honor,
sinceridad, romanticismo y gentileza; ademUs, sus parientes son ladrones,
alcahuetes, o hechiceros, normalmente gente que sufre de mala fama. En
realidad, el narrador por boca del protagonista, deJ11lmba lo moral de una
sociedad espanola muy cristiana y estricta con sus cuentos. AI final de El
Lazaril/o, por ejemplo, Lazaro no parece estar perturb ado porque Ia gente diga

que su mujer ,-

Jene una relaci6n indiscreta con el arcipreste. En E/ Bu:;c6n,

el mismo protagonista tiene que robar para calmar su hambre. Estos aspectos
fonnan, prec!samente, una parte del g6nero, un aspecto antiheroico que
estab)l;!ce Ia novela picaresca como una innovaci6n literaria ingeniosa. Sin

embargo, en cuanto a esta caracterfstica, hay pesimismo tambif!n. G. Marafi6n,
en su prefacio de Ia edici6n de Espasa-Calpe de EL Lazorillo de Tormes,

comenta: "de este sentido radicalmente inmoral, Ia picaresca tuvo una
influencia pesimista, lamentable, en el alma espanola." (Lazarillo de Tormes,
1976, pag.l6) Podemos interpretar esta afirmaci6n como una mera observaci6n,
en Iugar de comentario negativo, no obstante, por otro lado,

Ia novela

picaresca, podrfamos decir, es Ia realidad desnuda. Francisco Martinez escribe:

"Lazaro decide que una existencia c6moda es prefcrible a una sin pan o cobijo
... y Ia vida le ha ensefiado que con honra solo no se vive. Hay que comer."
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(Martinez, pag. 13) Sabiendo que el honor era muy importante para el hombre
del siglo dieciseis, el alcance de Ia realidad brutal se hace mas evidente.
Otra caracteristica muy notable del genera picaresco es el tema
humanfstico del cual he hablado antes. En contraste con los generos

antecedentes, e! elernento fant<istico del rornanticismo ya no existe en Ia novela
picaresca. E1 amor de una muchacha bonita que el protagonista no puede lograr
desaparece de las hojas de estos Iibras. En su Iugar, se presenta Ia realidad
brutal de Ia vida cotidiana de los pobres hambrientos. Lo curiosa es que en los

primeros episodios Ia inocencia juvenil del narrador es mas obvia. Como
consecuencia de esto, tenemos episodios graciosos del Lazaro cuando nifio, El
Busc6n mozuelo y otros personajes que hacen refr al lector y popularizan el
genero. Es posible, tambien, atribuir el humanismo de este periodo al hecho

qur. el pfcaro no goza de ninguna importancia en Ia cscala social. El autor
explora el nivel de un elemento social bajo sin bienes ni fama ni estado, y crea
de el un heroe. Un personaje que el autor ensalza en preferencia a los heroes
del pasado. Segun Juan Luis Alborg, el heroe de Ia novela nose parece nada a!
de la obra cabaHeresca. Es decir, el h6roe picaresco es una persona

insignificante que no posee una posicion social en su propia sociedad. Alborg

aiiade que "si no hubiera sido asfl, l,quien iba a reparar en aquella
vida?"(Alborg, 1986, pag. 749) Esta cita muestra el progreso natural de Ia

t~Si

el htroe picarcsco no nos hubicra cont<!.do su historia, es decir.
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literatura espanola desde el punto de vista social ya que observamos que Ia

situaci6n sociopolitica de Espafia en ese periodo era poco estable.
Sobre el estilo c6mico de Ia novela picaresca, Alexander Parker estipula
que: "Comic characters and wily ingenuity become conventions of the genre
because realistic writing was not considered appropriate in any other

way."(Parker, 1967, pag.25) En parte, esto puede explicar Ia sobrevivencia del
genero picaresco. Porque en el siglo dieciseis Ia sociedad espanola no hubiera

aceptado una critica de si misma tan f<icilmente como lo pueda hacer hoy en
dfa. Desde luego, el autor picaresco necesitaba usar un mecanisme defensor
para mostrar Ia realidad sin tener que sufrir consecuencias personates graves.

En este sentido, se crearon otros mecanismos defensives como Ia humildad y la
dedicatoria dellibro a una persona importante.

Ellenguaje de las novelas picarescas merece consideraci6n especial para
hallar en el Ia diferencia con otros generos. Ciertamente, una de las causas
atribuyentes al exito de Ia picaresca es el lenguaje. Es este una mezcla de
sarcasmo y vulgaridad. Sarcasmo porque se burla de casi todos los valores
sociales y sagrados. En £/ Lazarillo, por ejemplo, Lazaro le ruega mochas
veces a! Senor por cualquier trivialidad que, a! principio, parece ser el resultado

de su ignorancia juvenil que, despu6s de reflexionar bien el lector, revela un
ataque contra Ia falsa moralidad de Ia sociedad. He aqui un pasaje del segundo
capitulo de El Lazaril/o:
Y por ocultar su mezquindad decfame:
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-Mira, mozo; los sacerdotes han de ser muy templados en su comer
y beber, y por esto yo no me desmando como otros.
Mas el lacerado mentfa falsamente, porque en cofradfas y
mortuorios que rezamos, a costa ajena comfa como lobo y bebfa mas
que un saludador.
Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamas fuf
enemigo de Ia naturaleza humana sino entonces. Y esto era porque
comiamos bien y me hartaban. Deseaba y aun rogaba a Dios que
cada dia matase el suyo. (Lazarillo de Tormes, 1976, pag.66)
En esta escena, Lazaro produce una situaci6n c6mica que nace de su propia
ignorancia y del hambre que le esta matando. AI ver Ia comida buena y
abundante, no puede pensar en otra cosa que salvarse. La vida del enfenno por
quien reza no significa nada para 61. La doctrina cristiana le falla aquf y Ia

supera Ia mas b<lsica necesidad human a. El tono sard.stico se esconde muy bien
en las palabras de un nii'io inocente sin educaci6n religiosa. Claramente, el

autor esta presentando uno de los problemas sociales de su tiempo. Lo hace con
soma sutileza. Critica <!I sistema social que permite a los curas y a otros con
ciertos cargos sociales aventajarse del pueblo ignorante cegado por Ia
supersticion religiosa. Otra vez, el hambre resalta del texto y anuncia su
presencia. En efecto, este es el tema mas prevalente en Ia mayoria de los libros
picarescos. Esto significa que ]a picaresca espafiola trajo consigo m:is que un
estilo literario nuevo. Abri6, adem:is, las puertas de Ia critica social a traves de
una narraci6n c6mica, autobiognifica, humanfstica y, al mismo tiempo, cruel;
fue una narraci6n que fue escrita con el idioma de Ia gente ordinaria que no
entendia los conceptos filos6ficos del siglo XVI; por encima de todo, Ia novela
picaresca usa una narraci6n que por primera vez habla de delincuentes y
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criminates como protagonistas, personajes que Ia gente y los gobernadores

conoci'an pero a quienes no podfan controlar.
Serfa un error pensar que el picaro y su mundo en sf abri6 Ia puerta de
Espana al Renacimiento. No obstante, es cierto que ayud6 muchisimo a hacer

posible su establecimiento en el pais. La influencia que tuvo tam bien en el resto
de Europa es considerable. De ae:uerdo a muchos testimonies, Ia picaresca
espafiola dio comienzo a una etapa en Ia nanaci6n que motiv6 a autores a

escribir novelas como Moll Flanders, y Colonel Jacque de Defoe; y

Simplicissimus,

Satyrischer

Pilgram

y

Proximus

und

Lympida

de

Grimmelshausen. La traducci6n de las novelas espafiolas aument6 su impacto
en Europa. En el proximo capitulo analizamos un estilo particular de Ia

literatura iranf que aparece un poco antes que Ia picaresca espafiola.

31

Capitu{o3
La satira persa

En este capitulo lrato Ia historia de Iran (Persia), de los siglos doce al
dieciseis, porque coinciden mas o menos con el pe1iodo de Ia aparici6n de Ia
novela picaresca en Espana (vease el capitulo IT); escribo sobre historia a fin de

conocer mas a fonda Ia literatura persa de esta epoca, una literatura que no es
muy conocida en el mundo occidental. Adem:is, un conocimiento del periodo
antes de Ia invasiOn &abe es tan importante como saber que ocurre durante los
siglos que Ia proceden. La cultura arabe antes de Ia aparici6n del Islam, segiin
sostienen algunos historiadores, no estaba muy desarrollada. Riviere escribe:
"las tropas musulmanas conquistaron rapidamente todo el Iran ... Pero Ia

antigua cultura irania sobrevivi6 conservada por Ia nobleza rural ... , Ia cultura
del vencido transform6 al vencedor." (Riviere, J.R., 1973, pag. 58) Yeo
necesario revisar brevemente el perfodo que he nombrado E/ Medievo Irani, y
que trata el tema de Ia historia pre-ishimica de Iran y su cultura.
La dinastfa Sasanida, Ia tercera y ultima dinastia pre-arabe de Iran, vio el
florecimiento de una cultura muy rica. La fe zormistrica dominaba el pais y su
gobiemo. Las instrucciones de Zoroastro en A vesta, un grupo de estrofas
llamadas gatha, reflejan el rigor y Ia disciplina de los ministros poderosos que
controlaban toda Ia actividad cotidiana de Ia gente. La jerarquia de los

l
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Sasanidas tambien fue muy notable. Existen muchos cuentos sabre Ia rigi<lez
jerarquica sasanida. Cito aqui de manera aproximada un relata que recuerdo del
libro de historia en Ia escuela elemental:
El rey Anushiraviln, El Justo, guerreaba contra los enemigos del
pais. Pero, su gobiemo habia acabado con Ia reserva del dinero que
servia para pagar el salario de los soldados. Por casualidad, un
zapatero que durante unos cuantos afios habia logrado acumular un
capital enorme, despues de enterarse del problema de su rey, se
present6 en Ia corte de Anushiraviln y le ofreci6 sus ahorros. El rey
le pregunt6: "Tu oferta es muy generosa, (.que deseas como
recompensa?u El zapatero, al ver su oportunidad, respondi6 que su
tlnico deseo era que su hijo pudiera aprender a leer y escribir. El rey
Justo se enfureci6 y le dijo: "No hemos trabajado todos estos afios
para que en nuestro reino el hijo de un simple zapatero pueda
sentarse a !ado de nuestro hijo y aprender." Asi, pues, el rey rechaz6
Ia ayuda de su subdito.
Este relata ilustra muy bien Ia estructura feudal de

~poca

sasanida. El progreso

de Ia cultura y el arte nacional fue algo muy exclusivo de Ia corte real. De

hecho, despues de Ia invasiOn iirabe, en la tierra persa no qued6 mucho de la
fase pre-islamica de Iran: "Of Sasanian2 poetry nothing has been preserved,
and though it seems strange that monarchs of the standing of Nushirvdn3 or

Khosraw Parviz4 should have no minstrels or poets to sing their praises, yet it
is possible that Sasanian art found its expression in architecture and sculpture
rather than in letters." (Levy, R.,l923, pag. 14) Otra forma de arte que se

2-Sas:1nida
3-Es el mismo Anushiravan, uno de los mas famosos reyes sas<inidas.
4-0tro rey famoso sasMida.
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destac6 tambien fue Ia rnusica. Masudiieh comenta que Bilrbat, el padre de Ia
musica persa, cre6 una rnelodfa para el placer del rey para cada dfa del afio, o
sea, 365 meiodfas5. (Masudiieh, 1977, pag. 6)
La historia del pais entre finales de Ia dinastfa sasanida y Ia aparicion del

primer gobierno totalmente iranf, noes muy ihteresante y, para este trabajo no
representa gran importancia. Es suficiente mencionar que durante Ia autocracia
arabe el idiorna se transfonn6 en una mezcla de palabras arabes y persas usadas

en Ia gram:itica persa. De tal manera, se han introducido tam0i6n estilos
literarios arabes en Ia cuitura invadida. Se debe recordar tambien que, de

manera semejante, los habitantes de Ia tierra babi16nica invadieron toda Ia
peninsula ib6rica con el intento de capturarla. Las consecuencias de esto fueron
grandes en Ia historia hispii.nica y. tal vez, en Ia historia de Europa entera.
Hemos observado que en Ia historia de Iran Ia cultura pre-arabe fue muy
rica, y que esta cambi6 dramaticamente despues de Ia llegada de los
musulmanes. Sin embargo, lo mas importante fue el panorama socio-polftico de

Inin, especialmente de los siglos trece at dier.is6is.
Desde principios del siglo trece, el dominio de los mongoles ayud6 a
destruir Ia tranquilidad social en l<an. La miseria, Ia pobreza y los diversos
tipos de epidemia atacaron a Ia gente y llevaron a cabo el esfuerzo destructivcde los Mongoles. El efecto de todo esto fue Ia extenuacion de Ia cultura, Ia

5-Muchas de estas melodfastodav(a existen en Ia mUsica tradicional persa y se llaman Guche.
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economfa y el idioma ya corrompido. (Safii., Z., pag. 57) Bahiir escribe: "Con el

masacre que los mongoles efectuaron en et pais, tanto con Ia gente como con Ia
cultura, no se podfa esperar un nuevo florecimiento de Ia literatura. Si bien, en
Ia mitad de ese siglo vemos Ia cafda de una cultura muy rica que nadie pudo
impedir." (Bahiir, 1930, pag. 4) El desorden de Ia economfa y Ia cultura y Ia
descentralizaci6n del poder contribuyeron a Ia fragilidad del gobiemo Iljilni
(1256-1336), descendientes de Gengis i<:an que hasta entonces forrnaban el
tinico poder homogeneo del pafs. Claramunt comenta que a pesar de Ia
fundaci6n de esta dinastfa por Hulagu, el hijo de Gengis, los nuevos
movimientos de dinastfas locales debilitaron el poder central. (Claramunt,
1973, p:ig. 52) Otto punto que complementa esta derrota es que los nobles
militares y los kanes turco-mongolcs apoyaban a los Iljiinis solamente por el
beneficio de invadir y conquistar terrenos para su ganado, y por el pillaje. Y
una vez que a principios del siglo catorce Ia conquista de nuevas territorios

habfa cesado, el apoyo de Ia dinastfa no Ies servfa mas. (Riivandi, pag. 330)
Todo esto ayud6 a Ia segunda invasion mongola: Ia de Tamerlan, que apareci6
"al frente de sus hordas turco-mongolas, fonnando un nuevo imperio ubicado

en Samarcanda, que comprendfa Ia mayor parte del pafs. El dominio de
Tamerlan, si bien no tuvo mocha importancia polftica, dej6 notables influencias
y caracteristicas en el arte y literatura persa." (Claramunt, 1973, pag. 52) La
situaci6n tumultuosa del pafs, que despues de Ia muerte de Tamerlan empez6 a

dividirse en reinados pequei'ios, continuO durante el tiempo de sus sucesores.
Sus descendientes se pelearon unos contra otros para recuperar los territorios
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perdidos y el poder absoluto que una vez habfa pertenecido a su clan. De este

modo, no crearon ninglin beneficia para el pais, ni para sf mismos. El reinado
de Tamerlan vio numerosas guerras, y cada vez que Ia Ia paz y prosperidad
podfan hacerse realidad, el suefio del pueblo era quebrantado por un nuevo
aspirante al trono. Igual que los eventos del periodo de pos·gengis, Ia unidad
del reino tamerlanico fue. desintegrandose a lo largo de los siglos.

Como ocurri6 anterionnente, este periodo largo de Tamerhin y su casta
(120 afios) experiment6 influencias notables en e: arte y en Ia literatura
tambien. El Profesor Safii sostiene que: "The disruption and disorder of the
period after Shiih Rukh's6 death, occasioned a serious decline in civilisation
and deterioration in thought." (Safii, 1986, pag. 913) Safii afiade en su articulo
que debido a Ia desaparici6n del patrocinio cortesano de las aries en general, y
de las letras en particular, ambas sufrieron una bajada devastadora. El idioma
que ya tenfa incorporado palabras arabes desde el tiempo de Ia ocupaci6n
arabe, cay6 mas en el abismo. (Safii, 1986, pp. 914-920) Lo siguieron Ia poesfa
y Ia prosa. Antes de los mongoles, ambos habfan gozado siempre del patrocinio
de Ia curte del rey y se habfan adherido a una estructura rfgida que estimulaba
su progreso: el poeta o prosista persa debfa conocer a fondo Ia literatura y Ia
lengua arabe ademas de Ia suya.

6-EI hijo de Tnmerldn (1405-1447) que rein6, mds o menos, p::'-Cfficamente en Jurasan y las periferias.

36
Con el debilitamiento de Jru; monarqufas locales y Ia desunidad del pais,
Ismail se proclam6 el primer rey (Shah en persa) sefevid en Ardabil, una ciudad
en el norte de IIan, en Ia regi6n de habla turca. (Naviii, pag. 64) La dinastia

Sefevt comierlza asf; su reinado duraria 234 afios. Nav§i comenta que los
protagonistas principales responsables de Ia instauraci6n de Ia mencionada
dinastia usaron Ia religion como instrumento cardinal en su polftica para

reunificar a un pueblo desilusionado. Tuvieron Cxito porque conocfan el amor y
Ia dedicaci6n del iranf por el chfismo. La polftica genial sefevida sobresale mas
cuando los shahs utilizan esta reunificaci6n religiosa para impedir el a vance de

conquista otoman, quienes ademas de ser extranjeros representaban el mundo

sunni. En otras palabras, pintaron una imagen de los otomanos que incitaba a
cada iranf a tomar armas y a pelear contra ellos. E. Browne, citando a Bosbecq,
el embajador austriaco en Constantinopla, en referenda a Ia aparici6n del

gobiemo sefevid y su animosidad contra los otomanos, infonna que: "Between
us (the Westerners) and total destruction lay only the Iranians." (AhmadPanahi, 1990, pp. 11-12)
El origen de los Sefevidas no esta c ,aro pero seguramente no tienen
raices iranfs. De hecho, nunca se ha podido establecer el verdadero linaje de
esta fantilia. Es probable que fueran parte de unas tribus turcas porque su
idioma era el turco; estas tribus quiza que inmigraron al norte de uan y
eligieron poblar esa region con el fin de establecerse en ella como su propio
terreno. La raz6n de esta inmigraci6n parece ser un desacuerdo con el gobiemo
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centralizador otomano.(Ahmad-Panahi, 1990, pp.15-17) Este hecho tan
importante tal vez explica Ia continua animosidad entre el gobierno sefevid y e1

otomano.
Ismail empezad6 a reinar en 1499 tras conquistar las v.a-tes sur-este del
mar Caspio y muri6 en 1524, pasando el trono a Tahmfisb I. Este, a pesar de
contar con solo diez afios, permaneci6 en el trono durante 52 afios.(Bolfvar,
1973; Ahmad-Panahi, 1990) En su tiempo cedi6 Mosul y Baghdad a Soliman el
Magnifico para reafrrmar un tratado de paz. Y, puso todo su esfuerzo en
restaurar el pais. No obstante, no fue Tahmasb I quien reconstruy6 Iran. El rey
mas grande sefevid fue, probablemente, Abbas I, apodado El Grande. Su

astucia, dHigencia y genio fueron atributos que lo convirtieron en un gran
monarca. Logr6 que un pais que las incesantes guerras habfan destruido y
desunido progresara durante muchos siglos. Por supuesto, como otros

gobemantes, para sobrevivir y mantener el poder, recurri6 a Ia fuerza cuando Ia

astucia era ineficaz. De todas maneras, en su tiempo el estado econ6mico de
Irlin mejor6 muchisimo y las Bellas Artes alcanzaron su maximo
esplendor.(Bolfvar, 1973, pag. 53) Primero, Abbas introdujo Ia tecnologia

europea por primera vez, y estableci6 tambi6n las relaciones econ6micas con el
mundo occidental. Empero, despues de Abbas El Grande (1587-1692), Ia
soberania sefevida cay6 en una decadencia que duro casi un siglo hasta Ia
Uegada de Nadir en 1736, fundador de Ia dinastia Afshtirida. Los sucesores de
Abbas I no pudieron ejercer con Ia misma autoridad para proteger su reino,
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irnpidiendo asi Ia creciente influencia de los gobiemos occidentales en su corte.
Estos gobiemus, principalmente el ingles y el holandes, enviaban embajadores
o represantantes a traves de los jefes de las compafifas comerciales ubicadas en
su pais que intervenfan en los asuntos oficiales del gobiemo irani. (AhmadPanahi, 1990, pag. 108)

La Cu(tura, Literatura y e( .!il.rte
La cultura iranf posee una caracterfstica Unica. Durante su larga vida,
desde su aparici6n basta hoy, tuvo que ser testigo de conflictos, invasiones,

ocupaciones y demUs cat<istrofes infligidas sobre ella por otras razas y
naciones. A pesar de todo esto, sobrevivi6 con el orgullo de no haberse

sometido a ninguna de estos acontecimientos. La cultura iran}, o persa, siempre
ha influido a Ia cultura del invasor por su riqueza. Esta riqueza cultural no se

conoce demasiado bien en el mundo occidental u oriental.
En esta parte revisamos Ia literatura de Iran desde Tamerlan basta el
final de Ia dinastia sefevida. Es durante este periodo que Ia literatura persa es
adomada por escritores satfricos como Ziicani, Suzani, Hiifez y Sadi y los
dem:is grandes de este genero. Antes de hablar de estos personajes y de sus

obras, es necesario aclarar ciertos conceptos. Primero, un genero exactamente
equivalente a Ia novela picaresca, el tema central de esta tesis, no existi6 en el
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periodo mencionado, y quizas nunca haya existido en Ia literatura iranf7.
Segundo, casi todas las obras literarias de los siglos dace al diecisiete aparecen
en verso; y si bubo algona en prosa, no fueron novelas sino cuentos cortos.

Podemos decir que Ia poesfa goz6 de mas popularidad porque Ia poesfa persa es
rimada, asf que siempre se recita mel6dicamente y por eso se queda grabada
mejor en Ia memoria de Ia gente analfabeta. AI contrario, Ia prosa, y
especialmente Ia prosa persa de aquella epoca, era muy diffcil de entender. Lo

interesante es que no falta una narrativa rom:inica y burlesca, en fonna lirica,
naturalmente, sea larga o corta. Por ejemplo, Ia historia epica de Vis-o-Ramin8

es una narraci6n en verso, escrita por Gorgfini que

Sl!

parece muchfsimo a La

Celestina en cuanto a sus personajes y su tema principal. Aunque La Celestina
no tiene una forma picaresca exacta, el au tor no intenta presentar con ella una
obra totalmente c6mica. Ademiis, como he citado en el capitulo anterior,

algunos investigadores discuten que esta novela prepar6 el campola llegada de
gCnero picaresco. De todos modos, Vis-o-Ramin no posee ningiin elemento

semejante y por eso no Ia menciono aquf como una obra picaresca.
El panorama sociopolftco de Iran durante Ia epoca bajo el dominio
extranjero (se alude aquf a los mongoles de Gengis y luego de Tamerlan) en
cierta manera es analogo a lo que sucedi6 en Espana despues del reinado de los
Reyes Cat6licos y sus sucesores. La pobreza y el hambre eran compafieros

7-No he conseguido cncontrarla en una forma scmejantc a Ia que se origina en Espafta en mis
lee turns.
B·Vis y Ramin: el relato complelo es una poesfa muy larga que esti traducida por Brown.
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inseparables del hombre, las guerras costaban vidas y los impuestos afiadian
mas a Ia miseria del pueblo. En el caso de Iran, un aspecto aun mas feo
contribuy6 a tal miseria: el estar gobemado por un poder extranjero. El irani
incluso corri6 el peligro de perder su identidad. Quizas, por este motivo tan
crucial ahog6 su dolor en Ia literatura satirica y de ribalderia. Porque solo de
esta manera podia vengarse de su larga opresi6n. La tradicion de escribir con

este estilo ernpez6 con Ia poesfa arabe, antes que lo hicieron los poetas persas
de los clanes Samanid (siglo diez), Ghaznavid (siglos, once y doce), y Selyuk
(siglos, once y doce). (Sparchman, 1988, pag. 226) En arabe, heyil significa
libelo, y

bm:l quiere decir ribalderia; en persa se usan los mismos tenninos.

Estos dos son estilos muy populares entre los poetas iranfs, tanto en aquella
epoca como hoy dfa. La satira, por otro !ado, se presenta mas en forma de

prosa. En los p<lrrafos siguientes analizamos mas a fonda Ia diferencia entre
estos tres.
El estilo de heyil, quiza, por primera vez floreci6 en las obras de Suzani
de Samarcand, poeta del siglo doce que usaba su talento como arma contra su
enemigo personal. Desaroll6 este arte tanto que los otros poetas tendrian miedo

de e1 y le pagarian para que no escribiese versos contra e1los. Sin embargo, casi
todos los expertos de Ia literatura cl:isica persa estan de acuerdo que Ubeid
Zilkilni fue indudnblemente ,,) maestro de Ia s:itira, heya y hazl persa. El mismo
Sparchman opina: "he seems to have made the transition from the self-serving
lampoon and reibaldry to genuine literary and social satire."(Sparchman, 1988,
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pag. 227) Y Ruben Levy comenta: "his powers of originality are seen to best
advantage in a short humorous poem written in mock-epic style, and entitled
Mush o Gurba (The Mouse and the Cat)."(Levy, 1923, pag.74) Otros, como

Arberry y Brown, aunque no escriben exactamente lo mismo, aceptan que
Nizam al-Ddin Ubeid Zilkilni Ghazvini (m. 1370) fue uno de los escritores
satfricos y libelistas mas grandes que jamas existi6 en Iran. Ubeid usaba

palabras pr6.cticamente "tabU", igual que Suzani, y las dirigfa contra unas clases
especfficas de Ia sociedad. Por ejemplo, contra los Mu/las9, que en tiempos
cuando el hambre no tenfa ni amigo ni enemigo, declaraban que Dios mandaba
que el pueblo les ali men lase con su escasa comida. Ubeid tam bien atacaba a los
sabios y a los comerciantes, porque no trabajaban para ganarse su pan. De las
obras de Ubeid en prosa mezclada con algunos versos, se puede nombrar una
serie de tesis, Resilleh 10 en persa, como: R. Delgoshilh II, R. Ajlilgh a!Ashrafl2, R. Rishniimehi3, R. Sad Panctl4, R. Tiirifiltl5, todas llenas de
sutileza c6mica y crftica social.(Safii, pag. 90) La obra mas polftica es,
posiblemente, Ia poesfa epica de Mush o Gurba (Cuento del Gato y el Raton),
de Ubeid. El poeta describe en ella el conflicto de un gato cruel muy temido
por los ratones. Una noche, en estado de embriaguez, el gato entra en una

9-Los curas musulmanes, cuya reputaci6n Ubcid siemprc criticaba y ridiculizaba.
10-Res51ch cs una intcqlretaci6n de las !eyes divinas que sirve como gufa para cl practicante de
rdigi6n.

11-Que relaja el coraz6n.
12-Etica de los nobles.
13-Libro de la barba.
14-Cien consejos.
15-Los definiciones.
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me; 'lila y se arrepiente de haber matado a muchos ratones y se convierte a Ia

C" musulmana, Por casualidad, hay unos ratones en le

mc~quita

que oyen su

confesi6n e inmediatamente van a Ia corte de su rey y le dan Ia buena noticia.
El rey envfa unos embajadores con regalos para reconciliarse con el gato. El
gato, que ya sobrio, coge a cinco de ellos de una zarpada, pero uno logra
escaparse. AI oir esto, el rey monta ilna armada grande para vengarse del gato
tirano. AI final de Ia poesfa, el gato mata al rey y Ubeid escribe:

El gato, que antes era pagano, mataba a uno tras uno.
Ahora que se ha vuelto musulman, mata a
cinco en vez de a uno.
En comparacion con las obras de Suzani, Ubeid parece alejarse del tema

de Ia venganza personal y usa su talento para criticar las circunstancias de su
tiempo. Es interesante discemir que aunque Ubeid no esti acostumbrado a
atacar a sus colegas o a amenazarles con chantaje Hrico, como lo haec Suzani,
no obstante, emplea con frecuencia en sus Hekfiifir.J6 nombres de figuras
aparentemente bien conocidas en su tiempo. En algunos relatos, Ubeid infonna
allector directamente qu--:-: cicrtas personas son famosas.
Otro poeta-prosista que alegra el coraz6n de los amantes de Ia literatura
persa es Siidi. El Go/estanl? de Sacti es un librc de muchos capftulos. Siidi es
uno de varios poetas que produce un nUmero enonne de moralejas en poesfa y

16-Piural de Hekaiat que significa cuento o relato.
11-Eijardfn de flores.
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en pmsa, y los Hekiiiiit de su Golestfin se consideran tesoros nacionales.
Nacido alrededor de 1184 y muerto en 1292, Sildi escribi6 Go/estdn con Ia
intenci6n de purificar a Ia gente malay ensefiar el buen comportamiento.(Safii,
Z., pag. 84) Golestfin noes una obra llena de episodios c6micos, pero no faltan
tampoco pasajes con mucho humor. Por ejemplo, en el cuento 31 2 del libro ll

de Golestiin, S3di narra Ia historia de su captura por las cruzadas cristianas.
Despu6s de un desacuerdo con sus amigos en Damasco, el poeta deja todo y

viaja por el vasto territorio del califato hasta llegar a ser capturado por las

tropas cristianas, que le ponen a cavar Ia tierra. Luego, el gran poeta escribe:
un amigo me reconoci6 y pag6 diez dinares por mi libertad, y luego
me dio su hija en matrimonio, con una dote de cien dinares. La hija
result6 ser una desobecliente que siempre se quejaba y ponfa mala
cara. Un dfa que su malhumor lleg6 a un nivel insoportable, me
pregunt6 con resentimiento y sarcasmo: "(.Eres tt1 61 que mi padre
compr6 de las cruzadas por diez dinares?" Y yo le respondf: "Si, yo
soy el que tu padre liber6 por diez dinares de las cadenas cristianas y
a quien le pusolas tuyas por cien dinares." (Sadi, pag. 71)
Una vez mas vemos que heyfi no es una critica social sino una muestra de

compasi6n por el sufrimiento qne el ser humano experimenta. Aunque Sildi
declara que su intenci6n es purificar el espfritu pecaminoso del hombre, en sus
obras no faltan groserfas fuertes parecidas a las de Ubeid y Suzani. Referencias
sexuales y escatol6gicas aparecen de vez en cuando en las paginas de Go/estdn
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y a veces en Bustanl8, en este ultimo, en fonna li'rica. El Resa/eh Sad Pand de
Ubeid aunque noes una imitaci6n de Goleston, es muy similar a este.
Por lo general, Ia literatura persa no ha producido un heroe picaro. Las
caracteristicas del picaw son las que le destacan

pri~cipalmente

de otros tipos

de protagonistas en Ia literatura narrativa. Yamal Mir Sadeghi observa que el

pfcaro, se parece basta cierto punta, al Ayy5.r. Los ayyfires, como los pfcaros,
provienen de Ia clase baja y pobre; se burlan de Ia gente y usan trucos y
engaiios para lograr lo que quieren. Empero, Sadeghi reconoce una distinci6n

fundamental entre los dos. Seglln 61, Ia caracterfstica del ayyfir es mas generosa
y honesta, al contrario de Ia picardla del antih6roe pfcaro. En otras palabras, el
ayyiir tradicional (hay una diferoncia entre el personaje tradicional y Ia figura
mas contemporanea del ayyar) es altruista y generoso; este siempre defiende el
derecho del inocente.(Mir Sadeghi, pag. 413) Amuzgiir en su vocabulario persa

define asf Ia palabra Ayyfu: "Vagabundo", "Aventurero", "Engafioso", "Espfa"
y "Astuto". (Amuzgiir, 1954)19 Este tipo de

heroe

se transforma

inmediatamente en leyenda. Porque, como siempre, Ia miseria y represi6n

resultan pesos dificiles de aguantar, asi que Ia genie crea en leyendas como las
de Samak Ayyiir y Nasim Ayyiir. Pero observamos que el concepto de los
ayyiires no aparece en el horizonte literario de Iran hasta el siglo XIX. En las
novelas como Rayal·e Sias;20 y Bi/eh Dig Bileh Choghondar2l, de

18-El huerto.
19-Todos estos son cquivalcntes del vocabulario pcrsa. Las trnducciones son del autor.
20-Homhre de estado.

conlinua...
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Y amaizadeh, el personaje del ayyiir se identifica con Ia impureza de espiritu
que le empuja a robar. Pese a que los ayyiires suelen recurrir a invenciones y
engafios para lograr su objetivo, lo hacen con plena honestidad y casi siempre a
favor de los pobres. Sea como sea, el caracter del ayyiir y su papel en Ia

literatura persa es un fen6meno modemo que cuenta con menos de dos siglos
de antigiiedad. Esta tesis trata periodos anteriores, y su enfasis es encontrar
personajes como los del pfcaro espafiol como, por ejemplo, el Lazarillo de
Tonnes, Guzman o Justina, en Ia literatura de los siglos doce al quince y,

posiblemente, diecis6is.
Varios autores crearon relatos o cuentos cuyos protagonistas exhibieron
algunas caracterfsticas como Ia prontitud, Ia sutileza de palabra, y el donaire.
En el 6Jtimo capitulo de este ensayo se estudiar:in mas a fondo los contrastes y
las semejanzas entre estos personajes persas y el pfcaro espafiol. Ubeid,
Mowliinfi, Fajr al-Ddin Safi y Sadi, entre obos, emplearon estos caracteres a
menudo: unos para quejarse de su vida personal, y otros para hablar de lo
prohibido. Estos ultimos extendieron el Jfmite de Ia imaginaci6n llevando a!
lector por nuevos caminos. A !raves de las palabras de un nino, de un buf6n de

Ia corte, o de un tonto, estos autores pudieron decir qu6 pensaban, casi sin
miedo a Ia persecuci6n estatal. Entre los heroes que comunicaron el mensaje de

21-Es dificiltmducir este Ululo. Es un dicho y se trata de I:,~ mentim de alguien que presume que ha
producido una remolacha tan grande que cien personas debfan moverla. Alguicn lc contesta que Cl
mismo tiene una caldera que doscientos hombres fucnes trabajaron para corutruir. El primero,
incrCdulo, dice que cso es imposible. El segundo respcndc:"Puts Tal Caldera sirve para tal
remolacha".
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sus creadores a Ia genie, los mas famosos son YohU, Bohlul y Ta/hak. Ali

Halabi comenta lo siguiente acerca de estos caracteres: "Revisando los libros
de hisloria se puede conflrmar O.'Je Ia mayoria de nuestros reyes, y en general

los otros monarcas del mundo, tenfan una rnujer o un hombre, o mujeres y
hombres, que solfan contar casas graciosas o chistes o groserias vergonzosas,
de vez en cuando, que les bacia refr a los cortesanos." (Halabi, 1985, pag.15)
En el mismo parrafo, Halabi afiade que a veces eslas sutilezas podfan salvar a
un pobre inocente condenado a rnuerte.

Aqui citarnos un relalo de Ubeid, el aulor que mas ha escrito sobre
Yohif:
Yohii trabajaba para un sastre. Un dfa su amo trajo consigo un vaso
de miel; y despues de unas horas quiso salir afuera. Para que el
muchahilo no se atreviera a comerse Ia miel, le dijo que el vaso
contenla veneno y que no se Ia comiese para no morirse. Despues de
una o dos horas, Yohil no pudo controlar su hambre, ni Ia tentaci6n
de comer Ia miel. Entonces, fue al panadero a comprar pan a cambia
de una tela que tenia en Ia lienda. Luego se comi6 toda Ia miel.
Cuando volvi6 el amo, le pidi6 Ia tela. Yohii contest6: "Cuando se
foe, me distraje un momento y un ladr6n rob6 Ia tela. Como le
conozco y sabia que se enojaria conmigo y me castigaria, me comf
lodo el veneno que habfa en el vaso: pues he preferido Ia muerte a su
furia. Ahara, aUn estoy vivo, jes un misterio para mi tambien!"
(Ubeid, 1965)
Ubeid relata lo siguiente sobre Ia agudeza de Talhak:
Un orador eslaba hablando con un grupo de genie en una mezquila,
diciendole que si colgaban los nombres de Adan y Eva en sus casas,
espantarfan al Diablo. Talhak se levant6 y pregun16: "Disculpe
vuestra merced, pero el diablo pudo engafiar a eslos dos en el

47
paralso bajo Ia nariz de Dios, ~c6mo puede ser posible que en mi
casa se asuste de sus nombres?" (Ubeid, 1965)
De esta manera, Ubeid satiriza Ia supersticion e ingenuidad de Ia gente que, en
realidad, es Ia creencia ciega del pueblo en Ia religion. Por otro !ado, Ubeid
muestra c6mo los curas se aprovechaban de esta ingenuidad.
El uso de personajes tontos es otro medio con el coal se ha tratado de
decir lo prohibido. Fajr al-Ddin Ali Safi, en su serie de Iibras titulado Latfief a/Tavaef, (Chistes de los Pueblos), dedica el decimocuarto libro de ocho

capftulos a estos inocentes que siempre cuentan Ia realidad tal como Ia ven. Su
estilo es rnuy curiosa e interesante. Este autor encabeza el primer capftulo asi:
"Sabre la e;;tupidez de unos Reyes y sus sucesores··. y titula el quinto capitulo:

"Acerca de los chistes de los tontos con los Reyes". El siguiente extracto es un
relato del septimo capitulo:
Le preguntan a un tonto si conoce a su Creador. Este resporde:

";Como no! Es el que siempre me tiene debil por el hambre y
desnudo; es el que me ha robado Ia raz6n y me hizo Ia vfctima de los
nifios del pueblo; en fin, siempre me ha mandado pena y
sufrimiento." (Safi, 1973, pag. 421)
Esta clara que el au tor trata de pugnar contra los intocables. Iran fue uno de los
palses que consideraba a su rey el ser mas importante despues de Dios. Por lo

tanto, se puede concluir que Fajr ai-Ddin es uno de los autores que escribe su
opiniOn y sus quejas de esta manera c6mica para no cmrer el riesgo de
ejecuci6n. Naturalmente, no se puede hacer justicia a tal obra con unas breves

48
lineas, por eso uso un nl>mero de cuentos y chistes de este libro para
compararlo con algunas obras picarescas espafiolas.
Las obras mencionadas en este capitulo no representan, desde luego, el
cue:<po satirico entero de Ia literatura persa. En realidad, Ia satira (en forma rle
Hazl o Heya) es algo inseparable de Ia vida delliterato persa. Los poetas serios
como Sadi, Hafez y Ferdowsi crearon textos inmortales que no carecen de
sitira y donaire. M:is tarde, fueron los especialistas en pros?. y Ia poesfa

c6mica, como Ubeid, Sanfiii y Suzani, quienes hicieron resaltar Ia literatura
persa, corriendo el riesgo de persecuci6n al hablar de problemas sociales y

criticar Ia mas alta autoridad: el shah. A! usar medios de expresi6n
aparentemente infantiles, o al estilo de tontos y bufones, estos autores
mostmron un don genial para escribir su obra con impunidad. En el proximo

capitulo comparo estas obras con las obras picarescas.
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Capitu{o 4
La comparacwn entre {as tios ateraturas

La insatisfacci6n sociopoHtica, como explica Martinez, es el tema rruis
dominante del genero picaresco.(Martinez, pag. 18) Este critico afiade que

varios tipos de insatisfacciOn esta prese11te en las obras picarescas. Martinez
sostiene que existe descontento con las condiciones sociales como Ia hipocresfa
religiosa, Ia avaricia humana y las intenciones falsas. (pag. 18) Es con estos
temas que se puede hacer una comparaci6n de las literaturas que forman Ia base
de este estudio.
En los capitulos anteriores, cada uno de los dos estilos ha sido analizado
en su propio ambiente. AI hacer este aniilisis limitado, surgen semejanzas y

contrastes. El objetivo del presente capitulo sera, primero, el de especificar
cuales son estas ultimas y, segundo, investigar si las mismas insinuan alguna

linea comUn entre estos dos g6neros literarios en apariencia tan distintos.
No hay duda ninguna que Ia novela picaresca posee caracterfsticas
unicas que Ia destacan como genero literario. Se puede decir que su
popularidad se debe a caracteristicas estudiadas ya en e! primer capitulo de este
estudio. Por otro !ado, Ia literatura persa anterior al presente siglo no ha
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producido ninguna obra que contenga tales caracterfsticas22. La satira persa,

por su parte, contiene una fuerte critica social, Ia venganza de indole infantil, el
libelo, Ia parodia, todos puntos comunes con Ia novela picaresca; luego anadi6
eiementos suyos propios, como el humor de los bufones de Ia corte, o de los
simples que cuentan Ia verdad sin pensar a quien ofenden. AI contrario de los

autores espafioles, los escritores persas usaron Ia poes(a en Iugar de Ia prosa o
narraci6n como instrumento principal artfstico. Noes que Ia prosa no existi6 en
cl campo literario de Iran, solo que no tuvo el mismo peso. De hecho, Ia llegada

de Hekruat en el arte literario en Iran abri6 nuevas puertas para el sabio persa.
Lo que sigue es una indicaci6n de estas diferencias y similitudes entre Ia

narrativa picaresca espafiola y su equivante persa.
Existe cierta semejanza en cuanto al plano social y a Ia politica intema
de Espana y Persia. Por un !ado, fue Ia frnstraci6n de Ia sociedad en Espana
que vio nacer movimientos polfticos como el de las Hennandades.

L6gicamente, el hambre en Ia saciedad espanola no fue Ia causa mayor de tal
frustraci6n, ya que todos estos movimientos surgfan de los nobles y de los
hacendados. (Barrero Garcfa, 1973, pag. 701) Por otra parte, en Iran los
Sarbed1iran23 aparecen por motivos nacionalistas: una lucha contra los
mongoles, originada por Yahiii Karrabi en 1356. (Ahmad-Panahi, 1984, pag.
34) Jgualmente, los dos movimientos estimulan Ia salida de otras corrientes

22-v~e Ia cita de S!ideghi en el capitulo 3.
23-Significa Los Colgados.
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sociales, en diversas panes de su pais. La similitud entre estos eventos en Iran y
Espaiia es muy interesante desde el punto de vista sociopolitico. Vimos
anteriormente que ambos paises pasaron par momentos de anarqufa e

inestabilidad. Ademas, notamos que los dos produjeron fen6menos parecidos,

como los movimientos mencionados arriba.
Estudiamos las causas de Ia aparici6n del genero picaresco en Espana.
Una de estas fue cambios drasticos en Ia sociedad espanola. Como regia
general, el condicionamiento de Ia sociedad determina mucho el trabajo del
artista o, en este caso, del escritor de la novela picaresca. Pur ejemplo, Ia

existencia de la Inquisici6n limitaba mucho Ia libre expresi6n de los autores,
poniendoles en peligro de ser condenados por faltar a Ia fe. AI principia de Ia
primera pane de Guzman de Alfarache, Fray Diego Davila aprueba Ia edici6n
dellibro y para Ia segunda parte es Frei Antonio Freire quien cumple Ia misma
funci6n. Este ejemplo demuestra Ia rigidez de Ia Iglesia bacia las obras
literarias. lgualmente, es testimonio de que las novelas picarescas trataban unos
asuntos enigmaticos para los hombres de Ia Santa Iglesia. Un modo de oponerse
a Ia publicaci6n de tales era calificarlos como inmoraies. No obstante, Ia fGerza
dellenguaje de Ia obra picaresca y Ia cercanfa de su lema a Ia vida de Ia gente
asegur6 su exito contemponlneo y para Ia prosperidad.
El bambre, Ia pobreza, Ia ser•idumbre, el engano, Ia inmoralidad y el
humanismo (oonceptos renacentistas), el lenguaje sencillo, Ia delincuencia (Ia
del protagonista, o bien Ia de otros personajes), Ia comicidad, Ia forma
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autobiogratica, el realismo, el sarcasmo y Ia vulgaridad, todos son calidades
que conjuntarnente componen una obra picaresca tfpica. Algunas de estas
caracterfsticas estan interrelacionadas. Por ejemplo, el realismo se presenta

cuando el narrador cuenta aventuras en las que 6ste pasa mucho tiempo
hambriento, casi siempre al servicio de otra persona, si bien algunos pfcaros,
como L<izaro, acaban consiguiendo cierto cargo social en Ia comunidad. En Ia
edici6n Bruguera del Guzman de Alfarache, por ejemplo, el pfcaro advierte:
"donde Ia comida falta, no hay bien que Begue ni mal que no sabre, gusto que

dure ni contento que asista: todos rifien sin saber porque" (Mateo Aleman,
1982, pag.70). Lo mismo aparece en las otras obras picarescas pero de manera
diferente.
La delincuencia es uno de los temas que prevalece a menudo en las
paginas de las novelas picarescas. Es probable que el termino 'delincuencia' no
sea utilizado apropiadamente. No obstante, el hecho que el pfcaro debe robar
no significa que este es un ladr6n. AI contrario, indica Ia horrible realidad que
de no robar se morirfa de hambre; es el instinto de sobrevivencia que le empuja

a hacer algo inmoral e ilegal. Igualmente, el pfcaro se inventa varios trucos para
conseguir una rebanada de pan o un trago de vino. Debido a estas necesidades,

nacen el engaii.o, Ia inmoralidad, Ia comicidad y, forzosamente, Ia delincuencia
forzada.
Comparamos aquf dos extractos satfricos que incorporan estos temas con
una sutileza ingeniosa. El primero es de El Busc6n. Pablos escribe del tiempo
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que trabaj6 en Ia cocina con Ia ama. Este tiene ganas de comerse unos pollos
que hay en Ia casa y se embarca en un complot, asustando a Ia pobre mujer
cuando Ia ignorante sale afuera para llamar a unas gallinas gritando: "Pfo, pfo."
Ellisto muchacho emplea su truco:

Ella, como me vio hacer extremos con tantas veras, turb6se
algun tanto y dijo: -"Pues, Pablos, iYO que he hecho? Si te burlas, no
me aflijas m6.s". "jC6mo burlas, pesia tal! Yo no puedo dejar de dar
parte a la Inquisici6n, porque, si no, estare descomulgado"."ilnquisici6n?", dijo ella; y empez6 a temblar. "Pues, iYO he hecho
alga contra Ia fe?". "Eso es Ia pear" -decfa yo- "no as burl6is con
los inquisidores; decid que fuisteis una boba y que os desdecfs, y no
negueis Ia blasfemia y desacato ... iNo os acordais que dijisteis a los
pollos, pio, pia, y es Pio nombre de los papas ... ?" ... "Como vos
jur6is en una ara consagrada que no tuvisteis malicia, yo, asegurado,
podre dejar de acusaros; pero sera necesario que estos dos pollos,
que comieron llam<indoles con el santfsimo nombre de los
pontffices, me los deis para que yo los lleve a un familiar que los
queme, porque estan dafiados ... "(Quevedo, 1985, pp. 67-8)
En este pasaje, Quevedo emplea Ia bufoneria del muchacho para criticar y
burlarse de unos asuntos corrientes de su tiempo: el hambre, Ia superstici6n y Ia
Inquisici6n, aiiadiendo su humor que es lo gracioso de Pablos. Pese a que el
personaje de Pablos es mas caprichoso que necesitado, un adjetivo que describe
mejor a Lazaro y Guzman, ese sirve bien su cargo de critico. El Hekaiat de Fajr
ai-Ddin Safi, escritor de Latdef al-Tavdef que cito en el primer capitulo con Ia
historia de un tonto y su conocimiento de Dios (Safi, 1973, pag. 421), es un
ejemplo de Ia forma que se presenta Ia satira persa cuando trata asuntos
similares. El autor se burla de Ia creencia de Ia gente por las palabras de un

54
tonto que puede decir lo que quiere sin que nadie le acuse de blasfemo.
Observamos que los dos autores utilizan tecnicas literarias semejantes. El
primero usa al niiio Pablito, y el otro al tonto, y ambos se aprovechan de Ia
satira y de Ia burla de otros para evitar Ia; consecuencias de su blasfemia. Los
dos atacan Ia religion, pero uno condena su aspecto supersticioso y Ia doctrina
de intolerancia de Ia Inquisici6n creada por el hombre; el otro hace resaltar Ia

base de la fe con mucho pesimismo. Este Ultimo es un estilo casi similar al que
emplea Umar Kaifim, poeta que escribi6 las famosas cuartetas filos6ficas,

traducidas a idiomas occidentales y que tratan, mayormente, de un s6lo tema: el

porque de Ia creaci6n de Ia vida y su subsiguiente destrucci6n. Kaifim escribe
con mucha seriedad y evita hazl o heyii. El siguiente chiste de Ubeid ilustra
bien lo que subrayado arriba:
Alguien rob6 Ia puerta de Ia casa de Yohif. Este se fue a una
mezquita y cogiendo Ia puerta de 6sta volvi6 a su casa para usarla en
Iugar de Ia suya. La gente le pregunt6 el porque de una cosa tan
extrafia y Yohii respondi6: "Me han robado Ia puerta de mi casa; El
Senor conoce a! ladr6n; que me lo entregue y yo le devuelvo Ia
puerta de s11 casa." (Ubeid, [Kfivifin, ed.], pag. 38)
Como regia general, los autores persas de esa 6poca no escribieron

novelas. Esto nos lleva al otro tema de este trabajo: el uso de personajes en
cada uno de los dos generos literarios. A pesar que los persas no produjeron
novelas o narraciones parecidas a las picarescas, lograron crear personajes
c6micos para contar lo que en circunstancias nonnalcs no se podia decir. Por

ejemplo, Yohii, Bohlul y Talhak protagonizaron cuentos de Ubeid, Safi y
Mowliinfi. En sentido paralelo, el Lazarillo, Pablos y Guzman hacen lo mismo,

t

t
r
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pero con mas fluidez y unidad narrativa. Es decir, estos personajes mantienen
alguna relaci6n entre los episodios de Ia narraci6n en que participan. Esta

fluidez es mas evidente en las obras de finales del periodo picaresco. Sin
embargo, criticos como Sadeghi sostienen que, generalmente, relatos como El

Lazarillo y El Busc6n son escritos en forma epis6dica y en su estructura, a
veces,les falta continuidad. (Sadeghi, pag. 411)
La bUsqueda del genero picaresco en Ia literatura persa no dio mucho
resultado en cuanto a Ia semejanza de argumento.

En otras palabras, he

encontrado temas que existen en las dos literaturas, pero no tuve mucho exito
respecto a Ia forma novelesca. No obstante, halle episodios aislados, que
trataban los mismos temas. Cito aqui dos extractos de E/ Lazarillo y de los

pocos que encontr6 en la literatura persa. El primer extracto aparece en el tercer
tratado de Ia novela an6nima, El Lazaril/o de Tormes, cuando el escudero ha
pasado ya ocho dias sin comer y sale de casa con una paja : "de las que aun

asaz no habfa en casa, y salfa a Ia puerta, escarbando los dientes, que nada
entre si tenia, quejandose todavia de aquel mal solar" (E/ Lazari/lo de Tormes,
1976, pag.lOO). El segundo pasaje, del mismo tratado, es el episodio en el cual

Lazaro ve una procesi6n funeraria y una mujer enlutada: "Ia cual iba llorando a
grandes voces y diciendo: -'Marido y senor mio: lad6nde os me llevan? jA Ia
casa triste y desdichada, a Ia casa lobrega y obscura, a Ia casa donde nunca
comen 11i beben!' ... juntoseme el cielo con Ia tierra y dije: j'Oh desdichado de
mil Para mi casa ilevan este muerto.' " (El Lazaril/o de Tormes, 1976, pag.

t
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102) El primer relato persa es uno de los chistes de Ubeid en Resa!eh
Delgosha; Mowlana tiene Ia version lirica en su lihro llamado Masnavi, en el
vigesimo episodio del capitulo tercero. El segundo, trabajo en verso de
Mowlana, aparece en el episodio ochenta y cinco del segundo capitulo. La
semejanza de estos relatos es asombrante. MowHina, poeta y fil6sofo,

considerado como uno de los mas respetuosos escritores del pals, ha producido

Masnavi en Ia tradici6n de los libros de Sildi, ya que ambos fueron
contemporaneos. (Frusanfar, 1985; Eqbal, 1937) El poeta utilza un lenguaje
muy entretenido en el Golestan y el Bustan de Sarli, para ensefiar alguna
moraleja y las buenas maneras a Ia gente, a diferencia de Ia obra de Mowliina
que es lfrica solamente. A veces, Ia narraci6n emplea unos t6rrninos

escatol6gicos o referencias sexuales, algo que normalmente consideraria

imposible escribir alguien como Mowlfinfi. Por tanto, estes conceptos parecen
tener

igr

, intenci6n de ensefiar el

li~

·:lir-

cl.~

Ia vida cotidiaoa a Ia gente comlln e

'. 101 estilo de denotar lecciones a! lector marca una disparidad mayor

en nuestra comparaci6n. Habitua!mente, el g6nero picaresco espafiol no se

arriesga a usar tales expresiones y se limita a las picardfas de su protagonista
que muestra tambi6n elementos de delincuencia. Si acaso, Ia intenci6n de
escribir las obras picarescas fue presentlirselas a ulguna figura importante

social, como un duque o un noble, por ejemplo, lo cual podria explicar el uso
de un lenguaje menos rudo. Empero, Ia presencia de Ia imaginaci6n artistica es
demasiado eminente para que estas obras se consideren relatos reales. De
cualquier modo, un punto comun entre Ia picaresca espanola y Ia satira persa,
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ya que no existe una picaresca persa, es precisamente Ia dedicaci6n de las obras

a un personaje importante. Los poetas persas vivian pnicticamente en Ia corte
del Sultan o del Rey; Jo que producian iba dedicado a estos automaticamente.
Igualmente, notamos que sus colegas espafioles hacen lo mismo, a diferencia de
que no sirven en Ia corte. Sieber comenta que El Lazarillo escribi6 su
autobiografia bajo las 6rdenes de un desconocido a quien llama 'Vuestra
Merced'. (Sieber, 1977, pag. 12) Bjornson, por Jtra parte, trata de descubrir Ia
identitad de esta persona. (Bjornson, 1979)

Podria ser mas 16gico asociar los motivos econ6micos con el fen6meno
del patrocinamiento de 'vuestra merced'. Primero, porIa frecuencia con que los
autores de Ia picaresca mencionan su pobreza y hambre. Segundo, porque el
aspecto autobiognifico de Ia narraci6o picaresca no se outre de unos

acontecimientos reales. Finalmente, Ia semejanza casi idCntica de los relates
antedichos muestra que el autor de este libro oy6 o conoci6 estos cuentos de

un modo u orto. Es poco probable que le hubiese acaecido tal aventura de

verdad porque, cronol6gicamente, aparecieron antes en Ia literatura persa.
Otro punto comUn entre estos dos generos literarios es el tema del

descontento religioso. Cito pasajes de unas obras persas y luego de Ia picaresca
acerca de Ia hipocresia religiosa. Ubeid, el maestro de Ia burla, escribe:
Mowlana Sharaf al-Ddin Dfunghani pasaba enfrente de una
mezquita. E1 curador del edificio estaba pegando a un perro con un
bast6n por haber profanado Ia casa de Dios. Mowlanii abri6 el
pmt6n de Ia mezquita y el perro se escap6; esto le caus6 mucho
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enojo ai sacristan24, Mowlilnille dijo: "Amigo, Usted perdone, pero
el perro es estupido y por eso entra en Ia casa sagrada. Nosotros que
nolo somas, t.nos ve entrar aquf algona vez?" (K:ivHin, pUg. 3S.j
El segundo relato es ann mas gracioso y sutil, y a! rnismo tiempo critica Ia
gloria de Ia creaci6n:
Un hombre de Shiraz cocia hachich en el patio de una mezquita.
Lleg6 el sacrstan y se enfad6 mucho con el. El shirazf, fijandose en
t!l, se dio cuenta que era tuerto, calvo y que cojeaba ademiis.
Entonces se enfureci6 y le grit6: "jHombre! Dios no te ha querido
tanto como tu quieres a su casa." (Kilviiln, pag. 39)

En estos dos extractos, se pueden observar I_.:: desilusi6n con Dios y Ia
mezquita: sfmbolo que representa Ia religion y que es un sitio muy sagrado para
el musulman, donde los oradores y mullas dicen su predica a los pobres
ignorantes. La intenci6n de Ubeid aquf es burlarse de Ia creencia de Ia gente y
de los religiosos que en realidad Ia engafian. La simplicidad de estos dos chistes

y lo pugnante de su mensaje acerca de Ia casa de Dios, muestra claramente una
realidad cruel de Ia propia sociedad: el fanatismo de Ia gente ignorante y
simple. En otras palabras, el que el perro entre en Iugar sagrado, o que se
produzca una droga que sirve sOlo para el placer ffsico, ambos estiin vistas

como pecados por Ia religiOn. Pero cuando son sus represantantes los que en
nombre de Dios crean tanta miseria para Ia gente, sus pecados sc consideran
insignificantes. De manera semejante, El lAzaril/o contiene quejas y criticas
tanto de los simbolos religiosos como que de los cleros:

24-EI sacristan de una mezquita s61o se cncarga de cuidarla y no ticne otra funci6n.
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Finalmente, el c16rigo me recibi6 por suyo.
Escape del trueno y di en el relampago. Porque era el ciego
para con 6ste un Alejandro Magno, con ser Ia misma avaricia, como
he contado. No digo mas sino que toda Ia laceria del mundo estaba
encerrada en este. Nose side su cosecha era o lo habfa anexado con
el habito de clerecia.(EI Lazarillo de Tormes, 1967, pag.63)
Esta cita, un extracto del tratado segundo del libro, muestra como Lazaro viene
a conocer el clerigo. El ataque contra el clero es muy parecido a lo que escribe
Ubeid. La narrativa picaresca sigue siempre Ia misma estmctura epis6dica:

muestra Ia miseiia del narrador a c6mo este se salva de su situaci6n penosa.

Asl, pues, Ia picardfa del h6roe es el resultado de un problema que encuentra
soluci6n en las

travesura~

que nos cuentan estos autores. De Ia misma rnanera

acaecen las bromas religiosas. Es decir, Ia fuerza pujante es el hambre. Por

ejemplo, Quevedo, poeta y maestro de Ia locucion, escribe lo siguiente en el
capitulo cuarto de El Buscon, cuando Pablos y don Diego explican al padre del
ultimo que les ha hecho pasar ellicenciadoCabra:
Y reiase (don Alonso) mucho cuando le contabamos que, en el
mandamiento de No matarcis, metfa perdices y capones, gallinas y
todas las casas que no queria damos, y, par el consiguiente, Ia
hambre, pues parecia que tenia por pecado el malaria, y ann el
herirla, segun regateaba el comer.( Quevedo, 1985, pag. 51)
De todos modos, Ia burla de Ia religion es uno de los temas mas destacados del
genero picaresco y lo es igualmente en Ia satira persa. Cierto es que el escritor
persa y su contraparte espanola sufren Ia misma frustraci6n.
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Ya que son ellos los verdaderos protagonistas, se debe hablar un poco
tambien de los autores. Empero, el limite de Ia tesis no nos pennite un estudio
muy profundo. Por eso, discutimos solo dentro del marco general sobre tales
autores. La poesfa ha sido el estilo mas popular en Iran, y de casi todos los

escritores, fil6sofos, cientificos, mat.em3.ticos y sabios, incluso basta los reyes y
Imanes, en un momenta de su vida, proctajero.-: algunos versos. Lo que nos
interesa mas no es su cantidad, sino su calidad. Los poetas satfricos no son

muchos, pero sus obras hacen reir aUn at lector. La mayorfa de los asuntos que
fueron tratados por ellos todavfa se adaptan hoy y se presentan como problemas
de Ia sociedad del siglo veinte. Ubeid, maestro de burla y tal vez el unico en su
tiempo con suficiente coraje para decir todo lo que queria, ridiculiza a los

mullas, Ia gente mas poderosa de aquella epoca; ridiculiza las costumbres

sociales que provienen de la ignorancia, y se burla, tambiCn, de los hombres
poderosos de su tiempo. De Ia misma manera, Quevedo y el autor an6nimo de

El Lazarillo se burlan de Ia sociedad, de sus injusticias y crueldades, pero no
osan decir nada demasiado revolucionario contra Ia autoridad religiosa y
polftica. Para ellos es suficiente que el Mroe de su cuento le haga travesuras a

un ciego, a un cura, a un clCrigo poeta y a otros personajes insignificantes.
Por su parte en cambio, Fajr ai-Ddin Safi escribe copiosamente sobre
conceptos sociales igual que Ubeid, pero no se pennite el uso de referencias
sexuales o escatol6gicas. Fajr al-Ddin escribe sobre las tonterias de los reyes y
sus hijos, y denuncia Ia injusticia que esta locura causa los inocentes. En este
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aspecto, se puede comparar este talento literario con Mateo Aleman. El estilo

de este Ultimo es comu.nicativo y burlesco al mismo tiempo. Sin embargo, se
parece mas a MowHinii, a Sadi y a Hiifez. El uso de hazl y heyii por parte de

estos autores sirve s61o dentro de un contexte de sarcm;mo, y para criticar la
ignorancia del lector. En este sentido, no tienen mucho en comUn con los

autores de lo picaresco.
Finalmente, los poetas como Suzani, Anvari y Saniili tienen un estilo

propio en cuanto a Ia s<itira y su uso. La meta de su talento es Ia venganza
personal y su beneficia personal. La mayoria de estos libelos est<in escritos en
forma poetica. A veces, el libelista se atreve a usar medios sucios. Anvari (m.
1189) amenaza a su vfctima al principia con uno o dos versos. Si recibe

pagamento, no escribe el resto de Ia poesfa; si no recibe nada, procede con Ia
composici6n de los otros versos. He aqui muestra de su sutileza:

Anvari no usa libelo.
si le tienes merced aUn.
Menciona pene del asno,
pero en donde, no dice atln. (Divan Anvari, pag. 656)
Por lo que he podido averiguar, este estilo no se parece a ninguno en Ia

literatura espafiola. Tal vez, un motivo es que los poetas persas, y en particular
los libelistas, casi siempre estaban bajo Ia protecci6n de Ia corte donde residian,
asi que nadie Jes podia castigar por su atrevimiento.

El Ultimo argumento que considero pertinente en nuestra comparaci6n es
el del origen de los generos literarios en cuesti6n. Con lo que observamos en
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los dos capftulos anteriores, hemos encuadrado los motivos por los cuales

emergieron los generos estudiados en este trabajo. Podemos deducir que el
surgimiento de Ia satira persa fue diferente a! de Ia picaresca. La primera naci6
de unos libelos y chantajes lfricos, y Ia segunda naci6 de Ia tradici6n de novelas

pastoriles y rom<lnticas. Para aclarar fsto volvemos a ver Ia evoluci6n de Ia
novela picaresca. Antes de Ia publicaci6n de La Vida de El Lazarillo de
Tormes, con Ia excepci6n de La Celestina, ninguna otra novela habfa tratado

temas similares. Ademas, el estilo de Ia picaresca fue original: Ia forma
autobiografica de El Lazarillo fue reponsable, en gran parte, de su exito. A
pesar de que transcurre casi mitad de siglo antes que se publique otro libro
como este, el genera picaresco ha empezado ya su existencia. A partir de
entonces basta siglo y medio m:is tarde, numerosas obras de este genera son

publicadas en Espafia y en otros pafses europeos, un poco despues. Asf
progresa el genero picaresco como parte del escenario literario mundial. La
satira persa recurri6 un camino muy diferente. Como dice Halabi Hazl, fue un

modo de ganarse el pan, como en otras profesiones, y su aparici6n en Ir3n no
tuvo Iugar antes de Ia llegada de los arabes. (Halabi, 1985) Se puede especular

que el progreso de Ia

s~itira

social en Inin sucediO a traves de la madurez de los

pootas que en Iugar de escribir elogfas para los reyes se dedicaron a criticar las
condiciones brulates de Ia vida de Ia gente comun. Por supuesto, el recorrido no
fue muy facil. Por otro !ado, observando las fechas en que vivieron estos
autores persas, es obvio que bajo el dominio arabe no se escribi6 casi ninguna
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obra de este genero. Esto indica que despues de un cambio de gobiemo, el
satririco persa se ve mas libre, y se atreve a viajar por tenitorios desconocidos.
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ConcCusi6n
1,Que es Ia picaresca espanola? Y, i,Cmil es su equivalente literario
persa? He tratado de presentar una respuesta para cada una de estas preguntas.
En cuanto a Ia picaresca espanola, podemos deducir que es un genera literario

con caracteristicas muy propias. Adem3s, tiene un principia distinto: el siglo
diecisCis. Empero, Ia novela persa, muy joven en comparaci6n a sus sin6nimos
extranjeros, no ha producido mucho en el contexto picaresco. No obstante, Ia
literatura persa, pese a que produjo poca obra en prosa, reluci6 con el uso de Ia
s3.tira, con caracteristicas estilisticas similares a las empleadas por Ia novela
picaresca en Espana y en resto de Europa mas

tard~~.

Se observ6 en este estuCio que alguna aproximaci6n existe entre Ia
picaresca espanola y Ia satira social en Iran. Es posible que viajeros como Sacti,
Mowlilnil, por un lado, y Cervantes, Aleman y Quevedo por otro, volvieron a su
pais estos relatos y cuentos. Es tambien probable que oyeron algunos de estos
episodios por boca de alguna persona en sus viajes al extranjero. Es igualmente
posible que a traves de las inmigraciones o guerras (como Las Cruzadas), u
otros medias de informaciOn, estos cuentos se transmitieron de un pueblo a

otro. Lo cierto es que existe una semejanza increfble entre ambos g6neros.
El hecho de que Ia satira persa no se presenta en forma novelesca sino
que toma mas Ia forma de Hekilyat, indica que el autor satirico en Iran recogi6
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los cuentos que habfa ofdo y los jtint6 en una colecci6n. Asf se prueba Ia teorfa
que Ia relaci6n entre estos cuentos se notre de chistes inventados por Ia
muchedumbre sin ninguna pretenci6n literaria. Por otro !ado, las novelas
picarescas tambien carecen de Ia continuidad que se espera de una novela de
fndole autobiognifica. El hecho que Ia novela picaresca contiene astutamente
aspectos que se parecen a los Hekiiyat en Ia satira persa, pudiera probar que

ambos se parecen en este sentido. Otro factor importante es Ia naturaleza de
viajante de los heroes pfcaros. Esta refleja, quizii.s, las aventuras de sus
creadores, o las aventuras que otros viajeros les contaron a estos. No obstante,
acerca de Ia primera hip6tesis que especula que Ia obra picaresca puede ser una
reflexi6n de Ia vida de su autor, hay evidencia que Ia desmiente. La semejanza
de varios relatos en am bas literaturas es una de las pruebas.
Este estudio concluye que Ia obra picaresca espanola, con lo distinta que
es a Ia persa, se parece mucho, no obstante, a Ia satira social de esta ultima.

Posiblernente, el genera picaresco espafiol es el equivalente de Ia siltira social
J2Wll.
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.9lpencfice: C{ave ![onetica
a

como Ia a en amber en ingl6s, se usa solo en sustantivos persas.

d

como Ia a en contaba

a

como Ia a en almohada, con Cnfasis en a

e

como Ia e. en etimologfa, con Cnfasis en e

l

como Ia iel' hijo, con Cnfasis en i

U

como Ia u en Vbedn, con 6nfasis en u

0

como Ia oen ojo, con Cnfasis en o

li

como Ia lien liurry en ingles, se usa solo en sustantivos persas.

sli

como Ia sfie en ingles, se usa solo en sustantivos persas.

gfi

como Ia genre en frances, es una pronunciaci6n muy diffcil, se usa solo

en sustantivos persas.
1Qi

como Ia j en eftmplo, se usa solo en sustantivos persas.

y

como Ia j en jump en ingles, se usa solo en sustantivos persas.

z

como Ia .zen ingl6s, e.j . .zeal se usa solo en sustantivos persas.

Cuando una conscnante o asonante se repite d:::.s veces consecutivamente, debe
ponerse el 6nfasis en ella, como anno en italiano.
Todos los otros caracteres del alfabeto usados en los sustantivos persas se

pronuncian como en espafiol.

